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Abstmctt The water supply pipe nettork system must bc rettored quckly ? er be?8 damaged by an earthqhe.The breakages of
he pipeline are detected by tte lerakage of water.Therefore it is necessary hat there is enough water pressure to leak water.h is
prefemble to cut off the water supply downstreanl to mise the water pressure upstreatll.Hovever,people dowalstteam HPin mot be
supplied ?dl water.h this study,the restomtioll stnteses With andwithout cutting offthe water supply to solllle parts ofthe supply
area were compttattvely exttd.Ihe llulne?ctt modd of a water supply plpe network was used ? vatious vpes Of PIPttne
Лamage to smdate the rettoration ttages.The restoraicDIEI Stttegy tO cut or dle water ttPply waS advantageous in he case of being
heaV中damaged.h contra載,3/hen tれe were lisht breakages,the w?∝ slIPply shOuld not be stopped duttg the restora悦oHl.









































































































































































































5   10   15  20  25  30  35  40
累積復旧箇所数 (*10)
→被害程度―重度
5   10   15  20  25   30  35
累積復旧箇所数 (*10)
b)被害程度―中度

















□ 上流部  田 中流部  圏 下流部
10   15   20   25   30   35
累積修理単位数
→ 重度被害
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年輪型断水復旧困窮度
b)困窮度
図12 断水区域の設定法による復旧の比較
も被害強度の影響をより受ける傾向にあり,被害か
重度になるほど高くなる.断水復旧の場合,年輪型
に設定した場合には被害の集中がB-3型が,パイ
カット型に設定した場合にはB-2型が,囚窮度が高
くなる。管網Aの結果とも合わせて,被害集中地区
から修理を始める方法が,断水復旧の場合最も囚窮
度が高くなると言える.
図12は2つの断水区域の設定の仕方による復旧の
比較を示している。復旧日数,因窮度いずれの観点
からも,年輪型に区域を分割する方が有利に復旧が
進められることがわかる.
5。 あとがき
地震被災後の配水管網の復旧戦略を考えるため
に,モデル的な管網を設定し,数値計算を行って,
復旧作業の進捗状況を検討した.被害の程度が重い
場合には区域を分割して全面的に断水を行って復旧
する方が有利であるが,軽度の被害の場合には,漏
水の著しいところのみ給水制限を行う方法が有利で
あった.復旧の特性を検討するために,やや現実と
は異なった極端な場合も取り入れて検討を行った。
今後はより現実に近づけた方法と,実際の管網例に
よる検討が必要である。
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